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A 76-year-old man who had been suffering from bilateral leg edema and lower abdominal distension
since June 2008, consulted our hospital. The computed tomography revealed a giant pelvic mass with a
high value of prostate specific antigen. A transrectal prostatic biopsy was performed and the
histopathological diagnosis was poorly differenciated adenocarcinoma of prostate. The clinical stage was
D2 with multiple lung metastases but no bone metastasis. After 3 months of multiple androgen blockade
(MAB), the multiple lung metastases disappeared. MAB is being continued.
(Hinyokika Kiyo 55 : 769-771, 2009)











現病歴 : 2008年 6月頃より両下肢の浮腫，腹部膨満
感を自覚したが放置していた．同年 7月に入り近医に
て臍下腹壁に触知する腫瘤を指摘され 7月 3日当院消
化器内科受診した．CT (Fig. 1) では骨盤内に巨大な
腫瘤 (14×11×12 cm) が認められた．大腸ファイ
バーなどではとくに消化管には異常は認められず 8月
20日当院外科へ紹介され，同月25日入院となった．
入院時現症 : 身長 165.1 cm, 体重 59.2 kg, 血圧 136/
69 mmhg，脈拍 69/min 整，体温37.0度，触診では下
腹部に可動性の乏しい弾性硬の腹壁腫瘤を触知した．
画像所見 : CT にて巨大骨盤内腫瘤，多発肝のう胞





Fig. 1. Pelvic CT displayed the giant tumor with
heterogeneous contents.
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Fig. 2. Pelvic MRI displayed the giant tumor with
heterogeneous contents. It was impossible
to make a diagnosis as prostate carcinoma
(T2).
泌尿紀要 55 : 769-771，2009年 769





(gastrointestinal stromal tumor : 消化管間葉性腫瘍）な
どは否定的と判断された． 9 月10日施行の胸部 CT
(Fig. 3) では，転移性と判断される多発肺腫瘤が認め





癌低分化型，Gleason score 4＋5＝9 であった (Fig. 4）．
以上より前立腺癌 T4N0M1c，stage D2 と診断した．
PSは 1であった． 治療経過 : 2008年 9 月 12日から bicalutamide 80
mg/day を服用開始， 9 月 25日からは leuprorelin
asetate 11.25 mg も開始した．血清 PSA は，2009年 2
月10日現在，8.204であり，CT 上骨盤内腫瘤は，縮






























Fig. 3. Lung CT displayed multiple coin lesions.
These lesions were diagnosed as metastatic
tumors.
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Fig. 4. The histopathological diagnosis was
prostatic cancer (HE staining, ×400).
泌55,12,08-5
Fig. 5. Three months after MAB was performed,
the pelvic tumor disappeared.
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